























The Ministry of Education published The Handbook of Pupil Guidance in 1965 and revis-ed it in 1981
and 2010.
In 2010 the Ministry of Education,Culture,Sports,Science and Technology published The Handbook
 
of Pupil Guidance,presenting basic theories and viewpoints of teaching students, and practical teaching
 
methods in elementary school through senior high school.
After examining The Handbook of Pupil Guidance（1981）（revised 16years after the 1965 edition）,
Yoshikiyo Ishida mentioned in An Examination of The Theories on Pupil Guidance Presented by the
 
Ministry of Education ---The Comparison Between the 1965Edition and 1981Editions of The Handbook
 
of Pupil Guidance（1990）that too many ambiguous expressions make it difficult to understand the theories
 
on teaching.
In this study, the formerly ambiguous expressions seen in The Handbook of Pupil Guidance（1981）are
 
compared to The Handbook of Pupil Guidance（2010）and examined to show the differences and changes
 











Improvements and unchanged passages in The Handbook of Pupil Guidance of study (1981)





























































































































































































































































































































































































通して比較－」上越教育大学研究紀要 Vol25 №１ p255
?文部省（1981） 前掲書 p１
?文部科学省（2010） 前掲書 p１
?文部科学省（2010） 前掲書 p１
?文部省（1981） 前掲書 p２
?文部科学省（2010） 前掲書 p11
?文部科学省（2010） 前掲書 p１
?文部科学省（2010） 前掲書 p１
?文部科学省（2010） 前掲書 p１
?文部省（1981） 前掲書 p３
?文部科学省（2010） 前掲書 p１
?文部省（1981） 前掲書 p３
?文部省（1981） 前掲書 p４
?文部省（1981） 前掲書 p12
?文部省（1981） 前掲書 p13
?文部省（1981） 前掲書 p14
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３
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４
節
特
別
教
育
活
動
と
生
徒
指
導
第
５
節
学
校
行
事
等
生
徒
指
導
第
６
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節
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３
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２
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３
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８
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学
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指
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体
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の
確
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２
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生
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指
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の
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め
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の
研
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３
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の
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９
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に
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と
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因
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策
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)
第
１
章
生
徒
指
導
の
意
義
と
課
題
第
１
節
生
徒
指
導
の
意
義
第
２
節
生
徒
指
導
の
課
題
第
２
章
生
徒
指
導
の
原
理
第
１
節
生
徒
指
導
の
基
礎
と
し
て
の
人
間
観
第
２
節
自
己
指
導
の
助
成
の
た
め
の
方
法
原
理
第
３
節
集
団
指
導
の
方
法
原
理
第
４
節
援
助
・
指
導
の
し
か
た
に
関
す
る
原
理
第
５
節
組
織
・
運
営
の
原
理
第
３
章
青
年
期
の
心
理
と
生
徒
指
導
第
１
節
青
年
期
の
意
義
第
２
節
青
年
期
の
心
理
的
特
質
第
３
節
適
応
と
精
神
的
健
康
第
４
章
生
徒
理
解
第
１
節
生
徒
指
導
に
お
け
る
生
徒
理
解
の
考
え
方
第
２
節
生
徒
理
解
の
た
め
の
資
料
第
３
節
生
徒
理
解
の
た
め
の
資
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を
集
め
る
方
法
第
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生
徒
理
解
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意
点
第
５
章
生
徒
指
導
と
教
育
課
程
第
１
節
教
育
課
程
と
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徒
指
導
と
の
関
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第
２
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教
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と
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指
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と
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４
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６
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第
１
章
生
徒
指
導
の
意
義
と
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理
第
１
節
生
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導
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節
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付
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第
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節
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導
の
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と
な
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達
観
と
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導
観
第
４
節
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団
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導
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別
指
導
の
方
法
原
理
第
５
節
学
校
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営
と
生
徒
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導
第
２
章
教
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課
程
と
生
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節
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科
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け
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節
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３
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と
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徒
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第
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節
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童
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第
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節
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心
理
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節
青
年
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節
年
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指
導
計
画
第
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教
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研
修
第
５
節
資
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保
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活
用
と
指
導
要
録
第
６
節
全
校
指
導
体
制
の
確
立
第
７
節
生
徒
指
導
の
評
価
と
改
善
第
５
章
教
育
相
談
第
１
節
教
育
相
談
の
意
義
第
２
節
教
育
相
談
体
制
の
構
築
第
３
節
教
育
相
談
の
進
め
方
第
４
節
ス
ク
ー
ル
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
、
専
門
機
関
等
と
の
連
携
第
６
章
生
徒
指
導
の
進
め
方
Ⅰ
児
童
生
徒
全
体
へ
の
指
導
第
１
節
組
織
的
対
応
と
関
係
機
関
等
と
の
連
携
第
２
節
生
徒
指
導
に
お
け
る
教
職
員
の
役
割
第
３
節
守
秘
義
務
と
説
明
責
任
第
４
節
学
級
担
任
・
ホ
ー
ム
ル
ー
ム
担
任
の
指
導
第
５
節
基
本
的
な
生
活
習
慣
の
確
立
第
６
節
校
内
規
律
に
関
す
る
指
導
の
基
本
第
７
節
児
童
生
徒
の
安
全
に
か
か
わ
る
問
題
Ⅱ
個
別
の
課
題
を
抱
え
る
児
童
生
徒
へ
の
指
導
第
１
節
問
題
行
動
の
早
期
派
遣
と
効
果
的
な
指
導
第
２
節
発
達
に
関
す
る
課
題
と
対
応
第
３
節
喫
煙
、
飲
酒
、
薬
物
乱
用
第
４
節
少
年
非
行
第
５
節
暴
力
行
為
第
６
節
い
じ
め
第
７
節
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
携
帯
電
話
に
か
か
わ
る
課
題
第
８
節
性
に
関
す
る
課
題
第
９
節
命
の
教
育
と
自
殺
の
防
止
第
10
節
児
童
虐
待
へ
の
対
応
第
11
節
家
出
第
12
節
不
登
校
第
13
節
中
途
退
学
第
７
章
生
徒
指
導
に
関
す
る
法
制
度
等
第
１
節
校
則
生
徒
指
導
提
要
（
20
10
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）
な
お
、
初
版
と
改
訂
版
の
違
い
は
、
学
習
指
導
要
領
改
訂
に
よ
る
文
言
の
変
更
、
一
部
章
構
成
(６
、
７
、
８
章
)の
変
更
。
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